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O:F'  THE  EUROPEAN  COMMUNITIES  TO  A  COLLOQUIUM ORGANISED  BY  THE  INST!TUTE  FOR 
E'(JROPEAN  HEALTH  SERVICES  RESEARCJi,  K.U.L.,  LEUVEN,  SATURDAY  13  DECEMBER  1975 
-~Iq'l~59  ther~"w~~e aboui  1~2.,million migrant  workers  in the  Eur6pean 
-o  Community  ot~$ix Member  .. $t~tes~  Of  these,  about  half  came  from  outside 
the  Community.  · 
I~ 1971:,  the  Community· of  Nine  had  a  migrant  \<Jorker  population of 'some  6 •1 i 
millions,  of which  only L7  mil~io{l_ were  citizens of  Member  .States.  This 
latter work-force  consisted mainly q.f  Italian  (about  800,000)  and  Irish 
(ab;ut  450,000) "migrant-s~  .  . 
Non-Member  countries,  were  therefore pro'viding  the  enlarged  Community  with 
about  three..:.quart'ers  of its migrant  workers.  The'se  ~ere mainly  the 
Iviediterranean  countries  of  Europe.  Among  the 1971-t''figures  I  note,517,000 
S.paniards,2,90,000  Gre.eks,  590,000  Portugu<::..;;e,  G56,000  Turks,  545;000 Yugoslavs, 
1+46,000 Algerians,  190.,000 Moroccans,  85,000. Tuni.sians.  The  Unit.ed  Kingdom 
is'  of  course'  a  special case  \-Jith  abou::t.  a  million: migrant  workers from  the 
new. Commonwealth  states, pai"ticularly  fr;<>m- _the  1!1lest  Indies-o  Thi'S- i~migration 
raises  serious  problems  of racial integration which  are not  prevalent  to the 
same  extent  in 'the  other  Community  Countr:i.es.  ..  ·  · 
'l'he  s.i.tuation  of  thes~ migrant  1.-IOrkE;rs  whq,  _\oJi th their families  ahd  depen-
dents total more  than~O million people,  varies  considerably  from·courttry 
to  country. 
Let ·me  compare  first- the position of migrants  from Community  c~u~t  .  .ries. with 
that  of migrants  from  n:on..:..Member  countries.  The  former  benefit. from  regulations 
on  the  freedom  of  movement  for  workers  and  on  social securiiy coverage  for 
.. w?rkers. a~d their famiJ_ies  moving  >Ji th:j.n  the Community•' 
.  . 
The  self:""ei_Rployed-~ benefit·· from  the principle of. freedom  ~f e9tabli  shm~Bt 
.  although  access··to  self-employed  activiti~s  i~"bt  coh~se  de~endent:on·specific 
.1;1greements  connected  with  the  recognition.ofqualification~;> and  diplomas. 
Much  remains  to  be  done  in this field,  including,  for  example,. the  extension 
·:  of  social  seburity' to=self-employed:m±grant  0ork~rs,  as  already envisaged  by 
the  Commission.  Nevertheless,  the  Comml.l.nity's  achievement  in provi'ding 
nationals  of  Memb~r States with  more  protection  than  ever before  had  demon-
strated that  ~quality of rights for all European  citizens is now  a  realistic 
objective.  · 
I  ,am  cori;~rin:ced ·that  the  best  way  fo.r\rard  lies in  the  successive  implementation 
of specific legislati?e initiatives.  An  exam_ple  of  t,his is the  Commission's 
,,propos,al  d':'l':d gned  to.  1 
.  0  •• .  ~ . .  .' 
·- 2  -
remov~:·  :ql1Y; -_remaining  inequality in trade  union  rights for Member  States~ 
workers  ~~ich is currently before  the  Council.  I  am  hopeful  that it will 
be  adopted  without  difficulty later this month. 
The  current  recession has  caused  the  repatriation of  many  migrant 
workers  and  has put  pressure  on  the  ~trhole  migrant  work-force  even  though 
Europe's  recent  prosperity  owes  1~em so  much.  While  for  the first  time in 
any  recession,  no  massive  exodus·  have  as  yet  occurred it would,  however, 
be  unrealistic to believe that  this situation can last much  longer if 
present  difficulties continue  and  if a  Community  approach  to  employment 
problems is not  forthcoming.  It is Europe's responsibility  to  face  up  to 
the  challenge  of fully  integrating those  migrant  workers  already in the 
Community  vtho  do not  wish  to  r.eturn  to  their country of .origin  an.d __ wh.o  are 
contributin~ to  ou~ prosper{ti.  For  these  workers  and  thei~ families, 
all discrimination  must. be  removed·,. grantin-g- equal rights to housing 
and  social  security,  including the  right  to  transfer the benefits··  acquired 
thro)lgh  integration in the  host  country.  In  the  eyent  of local difficulties, 
priority· should. be  gi  'ven fo  rriigr~nts already in tne. Community  fo.r  jobs 
available in another  Member  State'  •  ..  '  -.  :  .  '  ' 
Europe's  future  cannot  be  foun_de_d _o_n_  a  re~ur11,. t_o  the massive  unplanned 
"imp6rfat:l.on  by -Me-mber ·states of  migrants  from  Third  Countries.  Although 
such  m:Lg:rati,on  s.hotoJs  short·":"term- :benefi  tr:s  for  both importing  and  exporting 
cou~ltrie.s,  i L should  be  ..  subjected  to  the evaluation  and  discipline appro-
priate to its significance as  an  important  exercise  in development· arid  coopera-
tion  and  be  programmed  to  the  economic  needsof developing_regions  and 
cbuntfi es' both  i,,:L thin' and  without the  Co'mmunity.  ·  ·  ·  · 
.  '  "  -;·  .  .  .  ..  .  .  -:  ~  .·  .  '"" 
Ivle,a,_sures  adopted  ~n 1974- under  the. Social  Fund  to  assist inte-g:r·ated  progra~tmes 
en  internal migration  in the  Community  could  serve, ·in thi·s. context,  as 
examples  for  relations between  the  Community  an4  Third  Countrtes,  The  ideal 
would  bi  ~6urs~  b~  to'concl~de  ag~~ements ~~ ~anpower questiop~  b~~we~n the 
Community  and.T&ir~ Covnfries.  Co~munity  ~ttitu~es must  be  6o-or~inate~ 
before  thi~ can  b~·:~_cl:d.eved.  · .  .  ·  ·  ·  .  .  . 
Tne · progJ;'essive. alternative to mass  migration is an. effe~tive r·egional 
:·f0l icy  \lli.thin, the  Gomm:uon;Lty  which  . would  complement  an  organised international 
~--, divisi.on  of _labour. within. the. wider  frame1ft1ork  of,  a  new  world  economic  order  • 
. This  approac!J. is bec9ming  :the  recurrent'  theme  of  ±nt~rnational conferences. 
The  restructuring of  pat  term of  in6o~~ ·and  eco1wmic  a~ti  vi ty will. also have 
tq,be,fac~d.as the  removal  of all discrimination against  migrants'will  raise 
the  cp~t of.  immigr~tion,and q~estion eveq its economic 'justificatf6n.  To 
erisure  economic  development  end  internal stability,  we  shall have:io  6hariie 
o~r  wa~ of  growth  and  not  have  recourse  to  an  increasingly  numerou~,  ~on-
integrated; .iub.:.:proietariaL ·  Job  attractiveness "rill 'hiave  to be increased 
'~t  l~ait in  ~6~-Cdm~~nity.  Na~ufa~turi~g ~e~t~e~ ~i~h an  excess  of  labour 
~ill  ha~~ 't6 he  d.{ipersed.  ·  ·  ·  ·  ·  , , . 
The  health problems  connected  with  immigrat_ion  sho.uld  be  dealt  with  both . 
..  at ·a  m_t~J;dical and "a  soci()_:medical  Tev.el/Phe  l~yk of _precise  data  on  migrantn  l':le.lde, 
·iii difficult to pinpoint  I  pr1oriti  -2.s  :rlO><,ever .We,  must  therefore  improve  he:aJ:th  sta-
~<1 i  l"i Yl"',  [J.~  ,O,f:i'(.;;c.  <>'Yltl  .-h t.''l<lJ  J{; ;,,},' r q  l  i  F:ati  on  [-)PP onr "<'.-i  GllJ.  au  d.  ·a<l<:;id.ent s  at  work·~  Industrial 
/l:.lygienE'i  are  of -particular · lm!JO.L'bmce .in the case .of  migrant(") o.  Early  diag
7 
-:  nosis  &nd  sc:t·eenirig,  'prevention; .ad}ustrfi€;'ri.ts  to t.he  job  and  a.ssessment  of 
vocaiiicinaT skills all play  ari. e-ssen'tial  pa'rt 'in the,  mi.grant. ··Harker  1 s 
-social . int  e·gr·a t-i on  arid . a.Ssimilati  on  i'nfo -the' hos.t  .Soc'i ety  0  .... 
.  .  .  - .  ..  ~  . .  .  ,.  {'  - '  .  '  .  .  . .  '  .  ..  ..  · 
The  soi ving  of problems  reiat.ing to  migrant  IIJOrkers  is' finally'  li:dked to 
agreement  on  an  overall  Community  development  policy.  c.oYe.ring  pri,ce9  and  i;ncomes, 
employmerrt',  division of lab•our  an'd  mi'gratiop~ itselj<_·  :TJ:l.i.E?  invoi  ves:.  pp;J-i tical 
choices  iri  a  world  c•oht e·xt ·and  as  such will take  time  -·,an  impbrt'ant  reason for 
start~ng now.  In  the  short-term,  the  first  three points  I  mentioned  should 
probably  be  given priority:  prevention  of large-scale repatriation,  complete 
integration of migrants  already  in the  Community  and  a  new  concept  of migration 
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1 EUROPE  ET  LES  TRAV A.ILLED11S  f.ITGRANTS 
Extrait  c'e  1 1a1!ocution prol'ionc6e  par  I~.  P.J.  HILLERY,  Vice-president  c~e  1a 
Commission  des  Cornmunautes  europeennes,  a 1 1 occasion  d 'un colloque  org<:mis6 
par 1'Institute.for European Hedth Services Research de  la K.U.L.  a Louvain, 
;__ ___  .;__ __  __;,_..;__~---··=l..::e__;;;s:.;;c;:.:"medi  13  d6cernbre  1975 
En  1959 1  il y  ave,i  t  ::'l-::-"ns  la Comrn1..mc:mte · europ6enne  des  Six pres  de  l  12  million 
de  trav.~~illeurs  migr"'Xlts,  dent  la moiti6  environ venait•de  1 1exterieur de  la 
Comnmnaut6. 
Eri  lT(  t.j. 1  lc,  Ccr:1munD.ut6  r:i.es  Neuf  comptai  t  une  population  de  quelque  6 ,.r,  millions 
de  tro"vailleurs  migr::1nts 1  c'iont  1 7 7  Million seulement  etaient des ressortissants 
des  EtoA:s  membres.  Ce  dcrnier groupe  comprenai  t  essentiellement  dE:.eimmigres 
itc::dienr;  (800.-000  environ)  et irlandc\is  (!J50.000  environ). 
Ce  sent  ;les  pays  r"OD-'il8i11bres  - principalement  des  pa,ys  me eli terrG.neens  d' Europe  -
qui  fourniss<:'ier.t. alors a l2.  Commu..naute  6largie pres  des  3/4 de  r3es  travcilleurs 
migrants,  Pttrmi  les chiffres  cle  1974,  jecreleve 517.000 Espagnols 1  290.000 Grecs, 
590.000 Portugais, .6sC.ooo  Turcsi  5~'~5.000 Yougos1aves 1  446.000 Algerhms,· 
190.000  l1arocains. Gt  85.000  Tm1isiens.  Lo  Roy-::mme.:..Uni  constitue  evidemment 
un  ce2s  :x:"rticulier car il compto  pri?s  c't'un  milliou cle  travailleurs .migrants 
en  provenc:mce  des  nouvec',ux  Eta:ts  du  Commomveal th 9  notarnment  des  Indes  occiclenti1les. 
Cette  immigration  c::.  ere%  c!e  grc:wes  problemes  d 1 integration raciaie  qui  ne  se "posent 
petS  c:wec  lc:·,  memo  .Lcui  t6  clc,ns  les autres  pays  de  la Communaute. 
La  situ2.tion de  ccs  travailleurs migrants  qui 1  avoc  leurs  fRmilles  et les 
personnes a charcu?  representent  plus  de  10 millions  de  personnos,  varie 
considerablerr.cmt  d 1l)n pays a l'autre. 
Si  nQv.s  comparons  r:l' abord la situc,tion des  migrants  en  provenance  des  pc::>..ys 
de  la Communaute  a cello  des  rnigr<::ents  en provemmce  des  pays  non-rnembrcs, 
nous  constatons  que  seuls  los  premiers b-6u6ficient  c 1es  regl'ements  relc:J.tifs a 
.la libre circulation des  travailleurs et ala s6curit6  sociale pour les tra-. 
vailleurs et  leurs  f?-milles. qui  se  deplacent a l 1int6rieur cle  le"  CommunC!.utG •. 
Le  travdlleur non  sal11ri6  beneficio de· l'  application du principe  de  lo.  lihert6 
d '6tablissement  1  11i.Qn  que  1 1 c::,cces  a  des  acti  vi  t6s  11011  salari6es' r16pende  6videmment 
d 
1 accords  sp6cifiq-Ies  en relation avec la roconnaissance' des titres et  cl.es  r 
diplomes.  Il roste 'boauC01,1p  a fc:ciro·  clans  ce  clomaine J  notamment  a 2tendrci  la 
securi  to  soQiccle · aux  tr:.wai lleurs migrants  non  si."..lari6s,  ai:tisi  que  la Commission 
l'  <:  d6 ja en  vi  sag61  Quoi  qu  1 i l  c:m  soi t,  le fait  que  lc:.  Communaut6  ai  t  r6ussi 
a  offrir aux ressortissants des  =~tf,ts  mernbres  'lme  protection :Dlus  importc'mt8 
qu'elle no  l'a j::1mo.is  6tc'i 1  prouve  que  l 16g::tlitj  cle  r~roits  cle  tousles citoyens 
europsens  consti  tuc  rnc:;.intonant  un  objectif r6aliste. 
Je  suis  conve.incu  que  la rneilloure  fagon  cl.e  progl'·essor est  d 1 arreter successive-
rnent  des  mesures  l6gisl2ctives  S:;JGcifiques.  Ci tons a titre d.' exemple  la. proposition 
de  J.c:,  Cc)mmission  visant a supprirner  les in6gali  t8s  qui  subsistent  dans  les  cl_roi ts 
syndico,u:x:  •.':_es  travc.illeurs  clos  Et;;;.ts  E1embres,  c:::.ctuellement  soumise  au Conseil. 
J'espere qu'eJle  sera o.do:_)t8e  sans  difficult<§  co  mois.,-ci  encore. 
. j . 
• 
•  • 
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La  recession actuelle  a  provoque  le rapatriement  de  nombreux travailleurs migl!ants 
et  des  ~Jressions se  sont  exerc8cs  sur 1 1 ensemble  de  cette main-d 
1 oeuvre  1  alors  que • 
l'Europ~ lui doit  uno  bCJnne  part de  sa prosperitc  recente.  Pour la premiere  fois 
dans  une  recession  aucun  exode  massif ne  s'est encore  produit,  mais il ne  serait 
pas  realiste de  cr~ire que  cette situation pourra durer  longtemps  si les diffi-
cul  tes actuelles persistent et si  on ne  parvient  pas  a  1me  approche  communautaire 
des  problemes  de  l'emploi.  Il incombe  a  l'Europo  de  relever le defi  en realisant 
une  intogration complete  des  travailleurs migrants  deja proseniS dans  la Comn1unauto 
qui  no  souhaitent  pas  retournor  dans  leur pays  d 1origine et qui  contribuent  a  sa 
prosp6rit6.  Toute  discrimination a  l 1egard de  cos  travnilleurs et  de  leurs familles 
doi  t  clisparaitre  t  ils doi  VEmt  beneficier c1es  memes  cl.roi ts que  les  aut res en matiere 
de  logement  et de  s6curit6  sociale,  y  compris  le droit  de  transferer les avantages 
acquis grace  a  l 'integration dans  le  pays  d 1 accueil.  En  co.,s  de  difficul  t6s locdes, 
les  em1Jlois  disponibles  dans  un  c;.utre  Etat  membre  cl.evraient "Gn  priori:te  et:re 
accorcl6s a des  travai lleurs migrants  deja dans  la  Co~1muna~t6.  ·  · 
L'avenir de  l'Europe  ne  peut  p<lS  reposer sur le retour a l'importation massive 
par les Etc;.ts  membres,  smi.s  plai1.. ot"a,li1i,  de  travai  1leurs migrants  en  provenance 
de  pays tiers. Bien qu'une  te.lle  migration soit ben6fique  a  court  terme,  ala 
fois  pour  les. pays  importateurs et pour  les pays  exportateurs,  elle  devrc~i  t 
etre  soumise a une  evalui1tion et des  regles  adaptoes a sa signification en tant 
qu' element  ifripO"rtaxi't- du  clOveloppem\:mt  ot  de  ln coop6rat1on,  et  ~tre--congue  en 
fonction  clt::s  besoins  economiquos  des  regions  et  des  pays  en voie  de  cl6veloppement 
tant a l 1interieur qu'a l'exterieur de  la Communaut6. 
Les  mesures  adoptees  en 1974  clans  le cadre  du Fonds  social  en  favour  des  programmes 
integres de  migration intracommunautaire  pourraient,  clans  co  contexte, servir 
d'exemplos  aux relations entre la Communauto  et les pays tiers.  L1idoal serait 
evidemment  que  la Communautc  et los pays tiers signent  des  accords  sur les problemes 
de  main-d  1 oeuvre.  Les.  positions  devront  etre  coordonriees  dans  la .Communaute  avant 
qu1on  :J.uisse y  parvenir  • 
.  L1alternative moderne  a  lc;,  migration de  masse  est  une  poli  tique  regionc:tle  efficace 
a  1 1 int6,rieur de  la Commune,ute'  qui  e::msti.tuerai  t  le .  compl6ment  d I uno  bonne 
division in:ternation.ale  clu  trav2.il  dans  le  cadre  plus  large d'un nouvel  oriire 
economique  international.  C 'est Ht un  the)1Je  qui  revient  regulierement  clans  les 
conferences  internationales. 
La  restructure.,tion  des  revenus  ot  de  l'activite 6conomique  devra aussi  etre  menee 
a  bien,  etant donne"que  la suppression  de  toute  discrimination a l'egarcl des· 
migrants  fGra  augmenter  le  cou-[;  de  l'immig:rat:ion et mettra' meme  en question  Sa 
justification 6conomique. 
Afin  d 1assurer le  doveloppement  economique  et  la. stabilite interne,  nous  devrons 
changer notre  mode  de  croissance et ne  pas  avoir recours a un  sous-proletariat 
non  int6gr6  de  plus  en  plus  nombreux.  L' attrai  t  du travail Cl.evra  etre  m:g"::ente, 
au moins  clans  la Communaute.  Les  zones  industrielles presentant· un  exc6dent  de  main-
d'oeuvre  devront  etre deconcentrees. 
Les  problemes  de  santo  en  relo,:t;ion  avec  l'immigration devraient  etre trdtes ala 
fois a un  niveau medical et  a  un  niveau socio-medical.  L'absence  de  renseignements 
precis  concernant  les travailleurs  migrants fait  qu1il est difficile de  degager 
les priori  tos.  Nous ·devons  done  ameliorer les statistiques de  la sante  et otuclier 
l 'hospi  talisntion,  l 'absentcieme et les  accidents  clu  travail.  La  medecine  inclustrielle 
et  1 !hygiene  du travail· revetont  une  importance  pccrticuliere  clans  le  ens  cles  migrants  • 
.  La  prococi  to  du diagnostic et  du depistnge  1  la pr6vo11.tion 7  1 1 adaptation  e.u  tre.vail 
et 1 12-ppreciation des  al)ti  tudes  professiontJ.elles  jouent  un role ossentiol pour 
l 'integration sociille  c;lu  travailleur migrant  et  son  assimilation dans  h~ sociote 
qui  l 1accueille. 
La  solution des  problemes  poses  par les travaillours migrants  est,  en fin do  compte, 
liee  a  tm. accord  sur une  poli  tique  communautaire  clobale  de  c1eveloppement  comprenant 
les prix et  les revenus,  l'emploi,  la.division clu  tro,ve.il  et la migro,tion  elle-meme. 
Ce1a  suppose  des  choix poli  tiques  au ni  vecm  monclial  et cela demandera G.onc  c:.u  temps: 
raison de  plus pour  commencer  tout de:suite.  A court  torme 1  il convienclrait probable-
mont  cl'accorder la priorito  aux trois premiers  points  mentionnes:  prevenir le.rapatrie-
ment  sur uno  grrmde  echelle,  intogrer  completement  les migrants  deja clans  la Communautc5 
et  concevoir pour l'avenir uno  nouvelle  politique de  mi,:;-ration. 